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Abstract — We surveyed distribution of coastal species of antlions (Neuroptera: Myrmeleontidae) in the 
San’in Coast Geopark area (Kyoto, Hyogo, and Tottori Prefectures), Honshu, Japan in 2014 and 2015. As the 
second report of the survey, we report results obtained from beaches in Tottori Prefecture and a few beaches 
in Kyoto Prefecture surveyed in 2015, together with results of the analyses of environment conditions that 
affect presence or absence of antlion species. A pit-builder antlion species, Myrmeleon solers Walker, 1853, 
which had been recorded from Tottori Sand Dunes (including Iwado Beach which is a part of the dunes) 
alone in the geopark area, was newly found from Hôgi-Yaguchi Beach.  Myrmeleon bore (Tieder, 1941), which 
is another pit-dwelling species widely distributed in sandy beaches in Tottori Prefecture were also found in 
a few sandy beaches in Hyogo and Kyoto Prefectures, though colonies were small. Both the non-pit-builder 
Heoclisis japonica (MacLachlan, 1875) and another non-pit-builder Distoleon contubernalis (MacLachlan, 
1875) were widely found in the area. Paraglenurus sp. Type 2 and Paraglenurus sp. Type 1 sensu Hayashi 
2013 were found from Nochigahama Beach at Taiza in Kyotango City and Hôgi-Yaguchi Beach, respectively. 
Logistic regression analyses correlated occurrence of all the four major species of antlions with length, width, 
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るが（松良 1989, 2000; 鶴崎 2008; 戸田・鶴崎 2010；鶴崎・小




久美浜町箱石浜と（松良 1989, 2000； Matsura et al. 1991, 
2001など），鳥取砂丘を含む鳥取県内の海岸ではその分布
は比較よく調査されている(戸田・鶴崎 2010； 鶴崎・小玉 





















































and area of sandy beaches and the beach length was most significant.  Beach lengths that show probability of 
antlion occurrence of more than 50% were 600 m in Myrmeleon bore, 1,000 m in Heoclisis japonica, 1,200 m in 
Distoleon contubernalis, and 3,300 m in Myrmeleon solers.     
Key words —  Myrmeleon solers Myrmeleon bore, Heoclisis japonica, Distoleon contubernalis,  Paraglenurus 
sp.,  Kyoto Prefecture, Hyogo Prefecture, the San’in Coast Geopark Area
山陰海岸ジオパークのウスバカゲロウ
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表1.　山陰海岸ジオパークエリアの海岸におけるウスバカゲロウ類の分布1　（京都府と兵庫県）.
Table 2. Data on beaches surveyed and records of antlions (●: collected. ○: literature records) in the San'in Coast Geopark area.
市町村名 字名 海岸名 調査日yyｍmdｄ 砂浜長 砂浜幅 面積 生息の有無: 確認 = ●, 不在 = —
または文献 Beach L Beach W Area ハマベ クロコ オオ コカスリ ホシ1
 Ｎｏ． City / Town Ｓｅｃｔｉｏｎ Beach Name Date / Reference m m km2 M. solers M. bore H.ｊaponicaD.contubernalisParaglenurus
京都府 Kyoto Pref.
1 京丹後市 丹後町袖志 袖志海水浴場 2014/10/11 379 24 0.003 — — — — —
2 京丹後市 丹後町中浜 中浜海水浴場 2014/10/11 159 90 0.012 — — — — —
3 京丹後市 丹後町久僧 久僧海水浴場 2014/10/11 494 76 0.018 — — ● — —
4 京丹後市 丹後町平 平海水浴場 2014/10/11 828 106 0.047 — ● ● ● —
5 京丹後市 丹後町間人 立岩後ヶ浜（竹野川右岸） 2014/10/11 306 45 0.011 — — — — ●
6 京丹後市 丹後町間人 立岩後ヶ浜（竹野川左岸） 2014/10/11 423 56 0.027 — — — — —
7 京丹後市 網野町 琴引浜 2014/10/11 2000 105 0.099 — ● ● ● —
8 京丹後市 網野町 浜詰海水浴場 2015/5/2 700 100 0.087 — ● — — —
9 京丹後市 久美浜町箱石 箱石浜 松良 (1979) 4000 150 0.334 — ○ ○ ○ ○
9 京丹後市 久美浜町箱石 箱石浜 2015/5/2 4000 150 0.334 — — ● ● —
10 京丹後市 久美浜町蒲井 蒲井浜 2015/5/2 155 14 0.0003 — — — — —
兵庫県 Hyogo Pref.
11 豊岡市 竹野町竹野 竹野浜海水浴場 2014/11/11 996 71 0.03 — — — — —
12 豊岡市 竹野町弁天 弁天浜海水浴場 2014/11/11 169 30 0.004 — — ● — —
13 豊岡市 竹野町切濱 切浜海水浴場 2014/11/11 427 25 0.005 — — — — —
14 豊岡市 竹野町濱須井 浜須井海水浴場 2014/11/11 130 28 0.003 — — ● ● —
15 香美町 香住区安木 安木浜海水浴場 2014/11/4 476 27 0.08 — ● ● ● —
16 香美町 香住区訓谷 佐津海水浴場 2014/11/4 722 24 0.02 — — ● ● —
17 香美町 香住区境 今子浦海水浴場 2014/11/4 84 32 0.002 — — — — —
18 香美町 香住区香住 香住浜東側 2014/11/4 1438 61 0.025 — — — — —
19 香美町 香住区香住 香住浜西側 2014/11/4 1000 100 0.082 — — ● — —
20 香美町 香住区下浜 三田浜海水浴場 2014/11/11 268 91 0.01 — ● ● — —
21 新温泉町 指浜 田井浜2） 2014/6/3 247 29 0.04 — — — — —
22 新温泉町 浜坂 浜坂海水浴場 2014/6/3 872 92 0.02 — — ● — —
22 新温泉町 浜坂 浜坂海水浴場 2014/11/20 872 92 0.02 — — ● — —
23 新温泉町 諸寄 塩谷海水浴場 2014/11/20 59 72 0.005 — — — — —
24 新温泉町 諸寄 諸寄海水浴場 2014/11/20 333 30 0.007 — — — ● —
25 新温泉町 居組 居組浜 2014/6/3 166 103 0.01 — ● — — —
25 新温泉町 居組 居組浜 2014/11/20 166 103 0.01 — — ● — —
1)  ホシ ＝ホシウスバカゲロウ属.　詳細は本文を参照.
2)　この海浜のみ礫浜.
表1. 山陰海岸ジオパークエリアの海岸におけるウスバカゲロウ類の分布1（京都府と兵庫県）.
Table 1.  Data on b aches surv yed and r cords of antlions (●: collected. ○: literature records) in the San'in Coast rk area.
図1. 山陰海岸ジオパークエリア（京都府京丹後市・兵庫県・鳥取県岩美町および鳥取市）内の調査海岸（過去の調査地点を含む）. 今回の調査地点
は40地点（京都府10，兵庫県15，鳥取県15）.兵庫県新温泉町の田井浜のみ，かなり大きい転石で構成される礫浜であるが，他は砂浜である.
Fig. 1.  Beaches surveyed in the San’in Coast Geopark Area (Kyotango City in Kyoto Pref., Hyogo Pref., Iwami-cho and Tottori City in Tottori Pref.). 
40 beaches were surveyed (10 in Kyoto Pref.; 15 in Hyogo Pref., 15 in Tottori Pref.). All the beaches are sandy beach except for Taihama Beach in Shin-
Onsen Town in Hyogo Pref. which is a pebble beach.
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表2.　山陰海岸ジオパークエリアの海岸におけるウスバカゲロウ類の分布2　（鳥取県）.
Table 2. Data on beaches surveyed and records of antlions (●: collected. ○: literature records) in the San'in Coast Geopark area.
市町村名字名 海岸名 調査日yyｍmdｄ 砂浜長 砂浜幅 面積 生息の有無: 確認 = ●, 不在 = —
または文献 Beach L Beach W Area ハマベ クロコ オオ コカスリ ホシ1
 Ｎｏ． City / Town Ｓｅｃｔｉｏｎ Beach Name Date / Reference m m km2 M. solers M. bore H.ｊaponica D.contubernalis Paraglenurus
鳥取県 Tottori Pref.
26 岩美町 東浜 東浜海水浴場 鶴崎・小玉（2010） 1400 69 0.04 — ○ ○ ○ —
2266 岩美町 東浜 東浜海水浴場 2014/6/3 1400 69 0.04 — ● ● ● —
2277 岩美町 小羽尾 小羽尾 鶴崎・小玉（2010） 873 77 0.04 — ○ — ○ —
2288 岩美町 牧谷 熊井浜 鶴崎・小玉（2010） 125 39 0.005 — ○ — ○ —
2299 岩美町 浦富 浦富海岸 鶴崎・小玉（2010） 1545 51 0.057 — ○ ○ ○ —
3300 岩美町 田尻 城原海岸 鶴崎・小玉（2010） 145 22 0.00068 — — — — —
3300 岩美町 田尻 城原海岸 2015/4/27 145 22 0.00068 — — — — —
3311 岩美町 田尻 鴨ヶ磯の東の浜 2015/4/27 93 26 0.001 — — — — —
3322 岩美町 網代 鴨ヶ磯 鶴崎・小玉（2010） 93 37 0.001 — — — — —
3322 岩美町 網代 鴨ヶ磯 2015/4/27 93 37 0.001 — — — — —
3333 岩美町 大谷 大谷浜 鶴崎・小玉（2010） 537 69 0.02 — ○ — — —
3333 岩美町 大谷 大谷浜 2015/5/11 537 69 0.02 — ● — — —
3344 鳥取市 岩戸 岩戸海岸（砂丘海水浴場含む）鶴崎・小玉（2010） 3600 307 0.15 ○ ○ — — —
3344 鳥取市 岩戸 岩戸海岸（砂丘海水浴場含む）江澤・鶴崎(2015) 3600 307 0.15 ○ ○ ○ ○ —
3344 鳥取市 岩戸 岩戸海岸（砂丘海水浴場含む）2015/5/11 3600 307 0.15 ● ● ● ● —
3355 鳥取市 浜坂 鳥取砂丘 戸田・鶴崎(2010) 4041 1250 3.09 ○ ○ ○ ○ —
3355 鳥取市 浜坂 鳥取砂丘（西側林縁）2014/5/20 4041 1250 3.09 ● ● ● ● —
3355 鳥取市 浜坂 鳥取砂丘（南西側林縁）2014/10/7 4041 1250 3.09 ● ● ● ● —
3355 鳥取市 浜坂 鳥取砂丘((追後スリバチ）2014/10/28 4041 1250 3.09 ● ● ● ● —
3366 鳥取市 賀露 賀露海岸（空港以東） 戸田・鶴崎(2010) 1736 136 0.094 — ○ — ○ —
3366 鳥取市 賀露 賀露海岸（空港以東） 江澤・鶴崎(2015) 1736 136 0.094 — ○ — ○ —
3366 鳥取市 賀露 賀露海岸（空港以東） 2015/5/9 1736 136 0.094 — ● ● ● —
3377 鳥取市 中茶屋 中茶屋海岸 戸田・鶴崎(2010) 1452 70 0.07 — ○ ○ — —
3388 鳥取市 白兎 白兎海岸（ハマナス南限地以西）2015/5/9 740 106 0.03 — ● — — —
3399 鳥取市 小沢見 小沢見海水浴場 江澤・鶴崎(2015) 464 58 0.02 — ● — ● —
3399 鳥取市 小沢見 小沢見海水浴場 2015/5/7 464 58 0.02 — ● ● ● —
4400 鳥取市 気高町水尻 水尻海岸 江澤・鶴崎(2015) 576 77 0.03 — ○ — ○ —
4400 鳥取市 気高町水尻 水尻海岸 2015/5/7 576 77 0.03 — ● — ● —
4411 鳥取市 気高町宝木 宝木矢口浜 江澤・鶴崎(2015) 2200 132 0.13 — ● ● ● —
4411 鳥取市 気高町宝木 宝木矢口浜 2015/5/7 2200 132 0.13 ● ● ● ● ●
4422 鳥取市 気高町浜村 浜村温泉海水浴場 戸田・鶴崎(2010) 1190 77 0.14 — ○ ○ — —
4422 鳥取市 気高町浜村 浜村温泉海水浴場 江澤・鶴崎(2015) 1190 77 0.14 — ○ — ○ —
4422 鳥取市 気高町浜村 浜村温泉海水浴場 2015/5/9 1190 77 0.14 — ● — — —
4433 鳥取市 気高町八束水 八束水 2015/5/9 1475 79 0.019 — ● — ● —
4444 鳥取市 青谷町青谷 青谷海水浴場 江澤・鶴崎(2015) 700 80 0.033 — ○ ○ ○ —
4444 鳥取市 青谷町青谷 青谷海水浴場 2015/5/9 700 80 0.033 — ● — — —
4455 鳥取市 青谷町井手 井手ヶ浜 江澤・鶴崎(2015) 473 103 0.04 — ● — ● —
4455 鳥取市 青谷町井手 井手ヶ浜 2014/6/17 473 103 0.04 — ● ● — —
4455 鳥取市 青谷町井手 井手ヶ浜 2015/5/9 473 103 0.04 — ● — — —
1)  ホシ ＝ホシウスバカゲロウ属.　詳細は本文を参照.
表2. 山陰海岸ジオパークエリアの海岸におけるウスバカゲロウ類の分布2（鳥取県）.
Table 2.  Data on be ches surv yed and records of antlions (●: collected. ○: literature records) in the San'in Coast Geopark ea.
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図2. アリジゴク巣穴分布調査地1（2015年の春調査分のみ. A -Cは京都府京丹後市. D-Fは鳥取県岩美町, G-Hは鳥取市）.  A: 浜詰海水浴場. B: 箱石
浜. C: 蒲井浜. D: 鴨ヶ磯の東の浜. E: 鴨ヶ磯. F: 大谷浜. G: 岩戸海岸 H： 賀露海岸. 撮影日はいずれも調査日で，A–C は2015.5.2, D-E は2015.4.27, 
F-Gは2015.5.11 , Hは2015.5.9.
Fig. 2. Photos of beaches surveyed in Spring in 2015 in Kyoto and Tottori Prefectures (A–C:Kyotango City. D-F: Iwami-cho, Tottori Pref., G-H: 
Tottori City). A: Hamazume Beach. B: Hakoishi-hama Beach. C: Kamai Beach. D: East Beach of Kamogaiso. E: Kamogaiso Beach. F: Otani Beach. G: 
Iwado Beach. H: Karo Beach. Photographed on 2 May for A-C, on 27 April for D-E, on 11 May for F-G, on 9 May for H, all in 2015.
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図3. アリジゴク巣穴分布調査地2（2015年の春調査分のみ（鳥取市）. A: 白兎海岸. B: 小沢見海水浴場. C: 水尻海岸. D:　宝木矢口浜. E: 浜村温泉
海水浴場. F: 八束水の浜. G: 青谷海水浴場 H：井手ヶ浜. 撮影日はDをのぞきいずれも調査日で，A は2015.5.9, B-C は2015.5.7, D-Hは2015.5.9.
Fig. 3. Photos of beaches surveyed in Spring in 2015 (Tottori City). A: Hakuto Beach. B: Kozomi Beach. C: Mizushiri Beach. D: Hôgi-Yaguchi 
Beach. E: Hamamura Beach. F: Yatsukami Beach. G: Aoya Beach. H: Ide-ga-hama Beach. Photographed on 9 May for A and D-H, on 7 May for B-C, 
all in 2015.
山陰海岸ジオパークのウスバカゲロウ
































































































??????? (Natural History Research of San?in), No. 13? March 2016 ©???????  The Biological Society of Tottori
18   
図4. 山陰海岸ジオパークエリアにおけるクロコウスバカゲロウとハマベウスバカゲロウの生息確認地点（既知記録も含む）.
Fig. 4. Distribution of two pit-dwelling species of ant-lions, Myrmeleon bore and Myrmeleon solers in the area of the San’in Coast Geopark (Kyoto, 
Hyogo and Tottori Pref.) based on data obtained from the present survey and known literature records.
と考えられる。


































Fig. 5. Distribution of two non-pit-dwelling antlions, Heoclisis japonica and Distoleon contubernalis in the area of the San’in Coast Geopark (Kyoto, 
Hyogo and Tottori Pref.) based on data obtained from the present survey and known literature records.
図6.  山陰海岸ジオパークエリアにおけるホシウスバカゲロウ属幼虫の発見地点. 京丹後市箱石浜のリュウキュウホシウスバカゲロウは松良
（1989, 2000），ホシウスバカゲロウ属の2種は林（2013）に基づく. ホシウスバカゲロウの2種のいずれか1種が松良のリュウキュウホシウスバカゲ
ロウに相当すると思われるが，箱石浜では今回の調査では本種を採集できず，双方の異同を確認できなかった.
Fig. 6. Sites where larvae belonging to the genus Paraglenurus were found or recorded. It is likely that Paraglenurus okinawensis recorded from 
Hakoishi Beach in Matsura (1989, 2000) is conspecific with either one of two types of Paraglenurus species described by Hayashi (2013). Unfortunately, 
no antlions of Paraglenurus have been found in the research made in 2 May 2015 at several sites in Hakoishi Beach.
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図7. ホシウスバカゲロウ属の1種うろこ型（A-B）とコカスリウスバカゲロウ（C-D）のいずれも3齢幼虫（宝木矢口浜, 2015.5.7）. 背景は方眼紙（1ユ
ニットが1 mm）. 両者は集眼部が前方に突出するところなどがよく似ているが，頭部の斑紋と剛毛の生え方と形で区別できる.
Fig. 7. Paraglenurus sp. Type 1 (cf. Hayashi 2013) (A-B) and Distoleon contubernalis (C-D) simultaneously collected from sandy ground near the bases 
of Pinus thunbergii (Pinaceae) trees on 7 May 2015. 1 unit of the background grid sheet = 1 × 1 mm. 
山陰海岸ジオパークのウスバカゲロウ



























図8. ホシウスバカゲロウ属幼虫の生息地風景（白の矢印は発見地点）. A. ホ
シウスバカゲロウ属の1種剛毛型（cf. 林 2013）（京丹後市間人立岩後ヶ浜, 
2014.11.14）. 右が海側. B-C: ホシウスバカゲロウ属の1種うろこ型（鳥取市宝木
矢口浜のクロマツ防風林,　2014.5.7）. Bは左が，Cは右が海側. C: このクロマツ
林に接する砂地裸地にはクロコウスバカゲロウ(M. bore)の巣穴が，それより海
側に離れた位置に，ハマベウスバカゲロウ（M. solers）の巣穴がみられた.
Fig. 8. Sites where two forms of Paraglenurus were found. A: Tateiwa-
Nochigahama Beach (14 November 2014) where Paraglenurus sp. Type 2 
sensu Hayashi 2013 was found. B-C: Hôgi-Yaguchi Beach (7 May 2015) where 
Paraglenurus sp. Type 1 sensu Hayashi 2013 was found. C: On the sand dune near 
Pinus thunbergii forest where larvae of Paraglenurus sp. Type 1 were found, pits 
of Myrmeleon bore and M. solers were abundantly found showing clear habitat 
segregation (M. bore occupies bare ground neighboring Pinus thubergii forest).
図9. クロコウスバカゲロウの砂浜長(ｍ)とクロコウスバカゲロウ幼
虫の生息の有無(P ／ A)についてのロジスティック回帰分析結果.
Fig. 9. Logistic regression of beach length to presence (P) or absence (A) 
of larvae of Myrmeleon bore.
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Fig. 10.  Length of beach (m) for each beach and presence (solid) and absence (open) of antlion larvae of Myemeleon bore, Heoclisis japonica, and 
Distoleon contubernalis. Beaches are aligned from west (left) to east (right). There were significant differences in beach lengths between beaches with 
and without antlions (Mann-Whitney U-test).
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